
































































































































































































































halo ha 　inhib ted　Iateral　diffusion　while　high
concentrations　enhanced　it，　Compar．ison　of
d fferent　membranes　of　CNS　origin　showed　that　the
b facicity　occu red　o．nly　in　synaptic　plasma
membranes　and　the　differences　may　be　due　to
dif er nt　lipid　composition　of　the　mambranes．
High　external pressure　has　been　demonstrated　to
reverse　the　an sthetic　state　in　some　experimental
animals，　and　if　increased　stability（ordering）would
be　a　primary　lipid　region　response，　there　would
perhaps　be　a　need　to　demonstrate　pressure　reversal
on　this　molecular　effect，　too．　However，　during　the
last　f w　years　much　new　has　been　recognized　about
neurophysiological　effects　of　．pressure．　Pressure
itself　may cause　CNS　depression，　and　although　the
action　potentia 　amplitude　is　not　much　affected，　and
the　depression　of　 he　action　potential　amplitude　by
local　anesthet cs　is　reversed　by　pressure，　the
synaptic　tran mission　is　slowed　by　high　pressure．
　　　The　phenomenon　of“lateral　phase　separation”
in　membrane　bil yer　Iipid　regions　may　be　an
impo tant　requisite　for　a　rapid　and　reversal　volume
change of　nerve　cell　membranes．　Phospholipid
within biological　membranes　exist　partially　in
domains，　w th　slightly　different　degree　of　order
depending　on　physical　alld　chemical　properties　of
the　lipid　molecules，　and　the　Huidity　of　these　may
change　separately　during　biological　functions　as　e．
g．，during　enzyme　activity．　It　has　been　assumed
that　in t e　vicinity　of　the　ion　channel　proteins　such
egions　exist，　which　allow　rapid　activ量ty　of　the
channels．　This　r gion　is　possibly　the　crucial　part
of　nerve　c ll　membranes　into　which　lipid　soluble
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anesthetic　rnolecules　dissolve　causing　disturbance　of
the　lateral　phase　separations．　However，　as
membrane　proteins　also　have　hydrophobic　parts
some　of　the　channel　effect　may　be　triggered　by　lipid
－protein　interaction．　A　more　speci丘。　approach　of
focusing　research　on　these　special　regions　of　nerve
cell　membranes　and　also　utilizing　Inembranes　from
specific　parts　of　the　CNS，　with　known　fUnctions，
may　in　a　near　future　reveal　more　about　anesthesia
mechanisms．
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島本　　和明（内科学第．2）：腎性Kallikrein－Kinin
　　系各因子．の免疫学的測定法とその臨床応用
　Ka11ikrelnはproteaseの一つで，基質である
kininogenに作用して活性物質kininを産生する．
kallikreinは血漿kallikreinと腺性kallikrein（腎・唾
液腺・膵・汗腺・大腸・小腸等）に大別される．血漿
kallikreinは凝固・線溶．剰こおいて重要な役割を果して
いる事が近年明らかにさ．．れてきた．一方，腺性kallikrein
は血流の調節等を介して各臓器の機能を調節している
と考えられているが，生理的．及び病態生理的役割は未
だ不明の点が多い．腎性kallikrein－kinin系については，
（1）利尿作用及びNa利尿作用を介した水・電解質代謝へ
の影響，（2）mine al　corticoid（aldosterone）による分
泌調節，（3）腎性prost glandin系の刺激作用，（4）kinin
の降圧作用，（5）ang otensin　I　converting　enzymeが
k ninase　IIでrenin－angiotensin系との関連性がうか
がわれる．（6）本態性・二次性高血圧症，腎炎，Bartter’s
syndrome等で分泌異常をみる，等の理由から，最近は
高血圧症や腎疾患等における該系の動態が注目される
が，その役割については今なお明らかでない．kallikrein
－kinin系の役割が充分明らかにされない理由の，少な
くとも一因には測定法上の問題がある．我．々は，当教
室及び南カロライナ医科大学薬理学教室においてヒト
尿kallikreinの精製純化に成功し，極めて特異的且つ
優れた感度を有するヒト尿kallikreinのdirect　radio－
immunoassay（J．　Clin．　Endocrinol．Metab．51，
840－8481980）と，極めて高感度の尿中kininのradio－
immunoassayを確立した（J．　Lab，　Clin．　Med．91，
721－7281978）．更に，これらを応用してkallikreinの
kininogenase　activity　（JPn．　Circu1．　J．43，147－152
1979），Prokallikrein，　kininogen，　kininaseの測定．法
を開発．又，従来非常に問題の多かった血中kinin及び
血中腺性kdllikrein濃度の免疫学的測定法も確立した
ので，これら測定法について述べると共に，各種疾患
におけるkallikrein－kinin系の役割についても言及した．
